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『The Year Book of Japanese Art 英文日本美術年鑑』の
刊行
『国際連盟協会会務報告 昭和三年度版』には、『The
Year Book of Japanese Art英文日本美術年鑑』の刊行に
ついて短く触れており、若干の経過が把握できる。
「○英文日本美術年鑑





























V. The Imperial Fine Arts Academy and Artists to
the Imperial Household
VI. Imperial Fine Arts Academy Exhibitions
VII. Exhibitions held by the Institute of Japanese Art
VIII. Nikakai Art Exhibition
IX. Other Exhibitions
X. Exhibitions of Ancient Art
XI. Exhibitions of Famous Works of Art of the Meiji
and Taisho Eras
XII. Western Art Exhibitions
XIII. Principal Buildings
XIV. The Principal Schools and Institutes of Fine Art
in Japan
XV. Art Organizations
XVI. Auction Sales of Works of Art
XVII. The Study of Art in Japan
XVIII. Illustrated Catalogues of Exhibitions and Other
Reproductions of Works of Art
XIX. Directory of Artists and Art Workers
Appendix: A Survey of Japanese Painting During the Meiji




















V. The Imperial Fine Arts Academy and Artists to
the Imperial Household と「本欄」美術関係諸施
設（帝国美術院規定、帝室技芸員銓衡会）
VI. Imperial Fine Arts Academy Exhibitions と「本
欄」美術展覧会
VII. Exhibitions held by the Institute of Japanese Art
は同前
VIII. Nikakai Art Exhibitionと同前
IX. Other Exhibitionsと同前
X. Exhibitions of Ancient Artと「本欄」古美術
XII. Western Art Exhibitions と「本欄」美術展覧会
（将来品美術展覧会）
XIII. Principal Buildingsは「本欄」建築界
XIV. The Principal Schools and Institutes of Fine Art
in Japanと「本欄」学校・研究所
XV. Art Organizationsと「本欄」美術団体
XVI. Auction Sales of Works of Art と「本欄」古美術
（入札界）
XVII. The Study of Art in Japanと「本欄」文籍及出版物
XVIII. Illustrated Catalogues of Exhibitions and Other
Reproductions of Works of Artと「本欄」文籍及
出版物
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る頁もあることを念頭におけば、英文版に軍配があがる。
なお、XI. Exhibitions of Famous Works of Art of the
Meiji and Taisho Erasは「本欄」美術展覧会の一部であ
るが、付録の瀧精一の講演草稿 Appendix: A Survey of
Japanese Painting During the Meiji and Taisho Eras by
Prof. Sei-ichi Taki とともに、前出の覆面居士が示唆し




Modern Art of Japan（後述）という一節から始まってい
るのである。











第一巻、1927年版は、I. The Modern Art in Japan, II.
The Principal Exhibitions in 1927, III. The Questions of
Applied Art, IV. General Situation Regarding Auction
Sales of Works of Art と四節に分かれている(26)。上述で
触れたように、冒頭は明治維新後の日本美術の展開につ
いて、二つの要因、すなわちアーネスト・フェノロサや
岡倉天心に代表されるような a fresh study of ancient
Oriental artそしてまた洋画の摂取にみられるような the
stimulus applied by the various arts which have been
developed among the nations of the Occident を挙げた。








第二巻、1928年版では、I. The Enthronement and Art,
II. General Survey of Art Exhibitions, III. The













第三巻、1929－30年版は、I. Exhibitions and Art Edu-
cation, II. The New National Treasures Law, III. The






描の哲学的芸術 philosophic art of lineal representation」
よりも幅を利かすことになった。しかし、これは「過渡
的現象の一時的現象の特徴 a passing phenomenon char-
acteristic of a transition period」であり、早晩、日本絵










第四巻、1930－31年版は、I. General Remarks on
Exhibitions, II. The Japanese Art Exhibition at Rome,
Italy, III. Designation of Private Properties as “National
Treasures”, IV. The Reconstruction of the City of Tokyo

















術 Art for life’s sake」と非難を受けている。現在の経済
的な苦境はかえって日本画家の生活、そして日本画の形






















on the Exhibition of 1931, New National Treasures,











































The Year 1928 was a memorable one for the people of
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図６ The Year Book of Japanese Art 1931-32
Japan, for it witnessed the Enthronement of His Imperial
Majesty, Emperor Hirohito.  The Enthronement proper
took place in Kyoto on November 10th, while the various




















ていた。この『The Year Book of Japanese Art英文日本
美術年鑑』に掲載された英文書籍一覧 List of Selected
Books on Japanese Art には、Noguchi の本として、
Hokusai, 1925; Korin, 1922; Some Japanese Artists, 1924;


















































Exhibition of Renowned Japanese Art Treasures、そし
てローマで開催された現代日本画展 Japanese Art Exhi-
































Famous Paintings of Korea（東京府美術館、1931年３月
22日～４月５日）は高句麗時代から李朝の近代までの絵
画を展示した(43)。最後はベルリンにおける現代日本画展
（Ausstellung von Werken lebender japanischer Maler,

















































性として、1880年からイギリスで刊行された The Year’s Art.
A concise epitome of all matters relating to the arts of painting,





界の総括 The Past Year、ついで政府からの美術関係助成
金額 State Aid to Art、国立美術館博物館、主要美術館蔵の
絵画、教育委員会 Board of Education (Art)、議会での議
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